
















The May Fourth Movement is the first popular movement of nationalism in modern
China, which was triggered by the Japanese invasion of the ShanDong Peninsula. This
paper surveys the opinions of Japanese journalism about this movement. A clear
understandings about this movement was not always easy for Japanese intellectuals
because the movement had been anti-Japan. 'The Asahi'and other representative papers
of this period, as well as 'The Gaiko Jiho', a well known journal about diplomacy, will
be used in this survey.
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みよう。 「天に向て噂する支那　愚劣極まる排貨運動」 (上海特電、 5月13日)、 「過激派思想の蔓
延を激成せんとする排日運動」 (上海特電、 5月17日)、 「排日熟益城烈」 (5月20日)、 「支那米買占
の噂に　山東問題が重って騒ぎが持上ったか　蕪湖の排日暴動」 (5月22日) 「彼方にも貼たり



































た。 「突飛なる支那」 ( 『朝日』、 7月1日) 「憂ふべき支那」 ( 『朝日』、 7月12日) 「飛んだ不吉の
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